





































































（https : //www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000096037.pdf 2020.2.26）
２）厚生労働省ホームページ『平成 30（2018）年人口動態統計月報年計（概数）の概況』
（https : //www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai18/dl/gaikyou30.pdf 2019. 10. 8）






























































































































































（http : //www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_sanka_2017.pdf 2020. 3. 3）
５）国立成育医療研究センターホームページ『人口動態統計（死亡・出産・死産）から見る妊娠中・産後の死亡の現
状』（https : //www.ncchd.go.jp/press/2018/maternal-death.html# 2020. 7. 28）
６）出産支援者である助産師については、これまでに（岡 2020）で紹介している。




























































































































































８）T 医師が医師となった 1947年から 1958年までの国民健康保険法が制定される以前の時代のことを指している。
９）「妊婦の衣食住が胎児に及ぼす影響について」，1972『小児科臨床』25（2），131-140. 日本小児医事出版社より引
用。







































































































































































































































１４）妊婦の血液から胎児の DNA を調べられる検査で 2013年から導入。異常が確定し妊娠を続けるかどうか選択で
きた人のうち 96.5％にあたる 334人が中絶を選択。検査を受けた女性は 27696人。異常が分かっても妊娠を継
続した女性が 12人（毎日新聞 2016年 4月 25日朝刊）。
１５）厚生労働省ホームページ「医療紛争処理等の現状について」から引用。（http : //www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/dl/
s0420-11c.pdf, 2018. 1. 14）
１６）「産婦人科医の将来（これからの産婦人科〈特集〉）」1975，『産科と婦人科』42（1），9-10，診断と治療社より引
用。














































































（http : //www.jaog.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/botai_2016_2.pdf 2018. 1. 14）































































































































































































































































































October 2020 ― １１７ ―
Changes in the Perinatal Medical System and Pregnancy/
Childbirth Care in Post-war Japan:
Narratives of Obstetricians
ABSTRACT
Many studies on the medicalization of childbirth have focused on childbirth, for
example, the growth of the perinatal medical system, changes in birth attendants, and
diversification of the methods of childbirth. However, studies that explored the meth-
ods employed by health care providers for supporting pregnant and nursing mothers
have been lacking. To re-examine the process of pregnancy to childcare as part of the
life cycle including death, this aims to focus on the relationship between the obstetri-
cian and pregnancy/childbirth care by investigating the narratives of physicians in-
volved in childbirth. The study argues that after the war, medical control increased as
births transitioned from the community to medical settings, which rendered medical
professionals exhausted. In addition, expectant mothers were forced to be separated
from childbirth and upbringing in the community. Overall, the study highlights physi-
cians who should refrain from separating doctors and midwives and managing births in
a manner. Additionally, diverse relationships should be nurtured without increasing
medical control.
Key Words: medicalization of childbirth, childbirth care support system, obstetrician
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